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したのを受け，Hambric & Schecter［１９８３］が「効率型」と「企業家型」にまとめた。Chowdhury & Lang
［１９９６］は中小企業を対象にターンアラウンド戦略の有効性を検証し，中小企業においては保有する
経営資源の少なさから「効率型」ターンアラウンドへ傾注すると主張した。Robbins & PearceⅡ









は Robbins & PearceⅡの分類を活用し，２つの戦略の効果を検証した。その結果，ターンアラウンド
を成功させるためには「縮小戦略」と「復帰戦略」の組合せが必要であり，一方のみの戦略では効果































４ Slatter & Rovelt『ターンアラウンド・マネジメント』の訳では「事業転換」という言葉を使用しているが，本論文で
は違う意味で「事業転換」という言葉を使用するので混乱をさけるため「成長戦略」に変更した。






























また，ターンアラウンド戦略で実行される施策には Slatter & Rovettが整理した４つの目標があ
る。すなわち，①直面する危機を管理する ②ステークホルダーとの関係を構築する ③事業を修復
する ④資金問題を解決する，である。その目標を達成するために７つの必須要素として，①経営危

























































































































































































































６ 岡山県久米郡美咲町塚角１８３８ 代表取締役社長：脇利幸 資本金：１，０００万円
設立：１９６４年７月 従業員数：４１名（２００６年１月現在） http : //www.momo−natural.co.jp/index２．html



























































































































































９ 岡山市西古松３２２－１１０ 代表取締役社長：吉井清治 資本金：２，４００万円 設立：１９５６年創業 従業員数：５１名
（２００５年１月現在） http : //www.drugbox.co.jp/index.htm
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Turnaround Strategy in Small and Medium Enterprises
Yukiharu Tani・Satoru Enomoto
By using an analytical framework, this paper deals with the turnaround strategy in small and medium
enterprises (SMEs) which were once on the brink of bankruptcy. The framework we use comprises two
dimensions. On the horizontal dimension, we divide two stages, one is withdrawal stage, the other recovery
stage as time passes. On the vertical dimension, seven factors which are needed to make the company revive are
explored.
As a result, we are able to find at least two characteristics of the turnaround process in SMEs. First, it takes
longer time for SMEs to get recovered, because they do not realize the importance of withdrawal stage, just
drifting at the mercy of economic decline. Second, since SMEs are often short of business resources, they are
not able to respond quickly to their economic crisis, even if they have a will.
１４７中小企業におけるターンアラウンド戦略
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